





Ina Coolbrith: on Her Poetry Writing in the Beginning of Her Career 
HOSHINO  Ayako
Abstract
　　This paper will examine the early career of American female poet Ina Donna Coolbrith from the 
perspective of social expectations and gender. Coolbrith was a successful poet. She was crowned as the 
first Poet Laureate of California in June 1915. She started publishing poetry as a teenager, and was a 
pioneer of the “frontier” period of Californian Literature. When the literary magazine Overland Monthly 
was founded in 1868, Coolbrith, Bret Harte and Charles Warren Stoddard were known as the “Golden 
Gate Trinity.” Her peers included poets and writers such as Mark Twain, Ambrose Bierce, and Joaquin 
Miller; they were all young and seeking national recognition. Despite her success, being a woman made 
developing her career difficult compared to male writers. In order to understand her unique situation, 
this paper will examine her early poems and personal correspondence. It will explore her social 
circumstances, the gender limitations she faced, and her personal feelings about her career.
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イナ・クールブリス（Ina Donna Coolbrith, 1841-1928）に贈った。受賞にあたり、当時74歳のクールブ
リスが述べた謝辞には、次の言葉が見られる。
I feel that the honor extended me today is meant not so much because of my special merit of my 
own, as in memory of that wonderful group of early California writers with which it was my fortune 
to be affiliated, and of which I am the sole survivor; and for that reason – for those who are passed 
away and for my sister women – I accept this laurel, with deep gratitude and deeper humility. 




Harte, 1836-1902）やチャールズ・スタダード（Charles Warren Stoddard, 1843-1909）、マーク・トウェ





























クールブリスに関する先行研究のうち、San Francisco’s Literary Frontier （1939）ではカリフォルニ
ア文学の黎明期の一人として論じられ、初の伝記 Ina Coolbrith: Librarian and Laureate of California 
（1973） に は 詳 細 な 生 涯 が 網 羅 さ れ て い る。 こ れ ら を 土 台 に し た 近 年 の 研 究 に は、Reading for 
Liberalism: The Overland Monthly and the Writing of the Modern American West （2013）や、2冊目の













クールブリスは1841年 3 月10日にイリノイ州ナヴーで生まれ、ジョセフィン・ドナ・スミス (Josephine 
Donna Smith) と名付けられた。父ドン・カルロス・スミス（Don Carlos Smith, 1816-1841）と、若くし
てモルモン教の教えに魅了された母アグネス・クールブリス（Agnes Moulton Coolbrith, 1811-1876）は
1835年に結婚し、クールブリスは三姉妹の末っ子であった。父の兄には、モルモン教（末日聖徒イエス・




たるジョージ・スミス（George A. Smith, 1817-1875）の8人目の妻となった（同上 19）。その後、イリ
ノイ州ナヴーからモルモン教が退去を命じられた際、同州セントルイスに移動したクールブリスの母ア











































スが発表した詩の数は合計５篇であったが、そのうちの１篇は“To̒ Harry Quillem ”̓ という詩であった。
ハリー・クィレム（Harry Quillem）はエドワード・ケーウェン（Edward Kewen, 1825-1879）が詩集 
Idealina を出版した時のペンネームで、同詩集をクールブリスも読んでいたようである。クールブリスは、
自身の詩“To̒ Harry Quillem ”̓ の中で、クィレムに刀の代わりにハープを手にして欲しいと懇願するフ
レーズを書くと、クィレムはこれに返す詩の中で、ハープはアイナの手に渡るべきだとうたっていた。ハー
プ（竪琴）を詩の比喩とし、クールブリスの詩作を応援したのだろう。これらの２篇の詩は1858年５月







… When I was twenty, just, / Life seemed crumbled into dust;
































1864年５月には、当時人気のあった詩人チャールズ・ヘンリー・ウェブ（Charles Henry Webb, 1834-
1905）が、新たな週刊文芸誌『カリフォルニアン』を創刊した。同誌には主幹執筆者にブレット・ハート









が縁で『カリフォルニアン』誌に寄稿を始めた（同上 22）。トウェインは家族への手紙に“I have been 
engaged to write for the new literary paper—the ‘Californian’ … . The ‘Californian’ circulates among the 
















And in the open cottage door / My pretty babe was playing. 
Aslant the sill a sunbeam lay: / I laughed in careless pleasure, 
To see his little hand essay / To grasp the shining treasure








“Cupid Kissed Me” “The Mother’s Grief” “The lost Day” “In the Pouts”の４篇が選出された。ハートか
らクールブリスへの手紙には、極めて高い評価が述べられている。
My dear Miss Ina, 
I have to thank you for your selections. They all are good it is difficult to choose; I have preferred 
however “Cupid Kissed Me”, “In the Pouts” and the “Mother’s Grief” as super-excellent in finish and 
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fancy. … 




部分的に引用され、“Miss Coolbrith is one of the real poets among the many poetic masqueraders in the 
volume”と書かれている（George 57）。クールブリスの詩が初めて東海岸で評価されたのである。少し
自信がついたのか、クールブリスは当時最も尊敬されていたアメリカの詩人ヘンリー・ワズワース・ロ
ングフェロー（Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882）に何篇かの詩を送付してアドバイスを求め、 







……Yesterday was my birthday and birthdays give me blues. They remind me of too forcibly that life 
is passing to no purpose. Do you remember Byron’s lines on his 33rd birthday, concluding with 
“What have these years left to me? Nothing—except thirty-three.” So I feel: as if I had wasted, wasted 
utterly every year and hour and no moment of my life; and the thought is the signal for a bitter 
struggle between anger and tears. ……









Charlie, you are a bad fellow. I have waited all this time for you to answer my letter, and I can’t wait 
any longer. Is this your friendship, you – you – what shall I call you? Positively if I could reach you, I’
d box your ears soundly for you. ……























O Foolish wisdom sought in books! / O aimless fret of household tasks!
O chains that bind the hand and mind – / A fuller life my spirit asks. 
For there the ground hills, summer-crown’d, / Slope greenly downward to the seas:
One hour of rest upon their breast / Were worth a year of days like these. 









Blossom Time” （８月）、 “Siesta” （９月）、 “October” （10月）では、目立ったクールブリスの葛藤は見られ
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なかった。一方、ハートの散文“The Luck of Roaring Camp”は1868年８月発行の同誌第２号に掲載さ
れて全米での知名度を得たことは、このカリフォルニア発の文芸誌を全米に広めた。
しかし、ハートの功績による同誌の全国的な評判に反して、この初期のクールブリスの作品には人生
を思いつめたような内容のものが何篇か見られる。1868年11月号に発表されたのは“When the Grass 
Shall Cover Me”というタイトルの３連で構成された詩であった。
              　　When the Grass Shall Cover Me
When the grass shall cover me, / Head to foot where I am lying;
　When not any wind that blows, / Summer-blooms nor winter-snows,
Shall awake me to your sighing: / Close above me as you pass,
　You will say: “How kind she was,” / You will say: “How true she was,” 
When the grass grows over me.
When the grass shall cover me, / Holden close to earth’s warm bosom;
　While I laugh, or weep, or sing, / Nevermore, for anything:
You will find in blade and blossom, / Sweet small voices, odorous,
　Tender pleaders in my cause, / That shall speak me as I was—
When the grass grows over me.
When the grass shall cover me! / Ah, beloved, in my sorrow
　very patient, I can wait— / Knowing that, or soon or late,
There will dawn a clearer morrow: / When your heart will moan: “Alas!
　Now I know how true she was; / Now I know how dear she was”—
When the grass grows over me!
　（Overland Monthly, vol.1, iss.5, Nov. 1868, 473）
自身の死後、埋葬された彼女の上に草が生い茂る頃を題材にした詩で、全３連の始まりにある “When 

















And lo! the clinging of white arms bare, 
The innocent gold of my baby’s head, 
And the lisp of a childish prayer. 















Dishes are alright for awhile (sic)… but did you ever stop to think how many dishes a woman has 
to wash in the course of a lifetime? … I would like to have the men change occupations with the 




同じく1869年10月に掲載されたのが“I Can not〔sic〕 Count My Life a Loss”であった。
              　　I Can not Count My Life a Loss
I can not count my life a loss, /With all its length of evil days.
I hold them only as a dross / About its gold, whose worth outweights.
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　For each and all I give Him praise.
For drawing nearer to the brink / That leadeth down to final rest,
I see with clearer eyes, I think, / And much that vexed me and oppressed,
　Have learned was right and just and best.
So though I may but dimly guess / Its far intent, this gift of His
I honor; nor would know the less / One sorrow, or in pain or bliss
　Have other than it was and is. 
















1865年の“The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County”で全国的な名声を得て以来、ほとんどサ
ンフランシスコから離れ、1868年7月を最後に二度とカリフォルニアには戻らなかったが、『カリフォル
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